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Wastewater Treatment using a Rotating Biological Contactor with Cubic Latticed Substratum 
Kiyoshi NISHIDOME*， Toshiyuki ENAMI**， Hiroyuki ARAKI*林， Kenichi KOGA和柿本
and Michiharu KA TURA***本*
Gep.erally， an impermeable plate has been used as the substratum of Rotating Biological Contactors 
(RBC) . In .this study， 'cubic lattice' are used for th~ permeable substratum of RBC. As a result， the 
substrate removal rate of the permeable substratum (cubic latticed substratum) is higher than that of 
the impermeable ones due to bio-mass existing in the space of the substratum. We made a unit of 
solid-liquid separation in the RBC， and found that the effluent with low suspended particle 
concentrations can be obtained even in the case of relatively high hydraulic and BOD loadings. 
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円板投影面積 407 ri 
突起直径 4 mm 




















用いた。円板回転数 2.2中m、流量 201 /分で付着生
物膜の馴養を行った。円板回転数は 13日目に 4
中m、流量401 /分、 62日目 8中m、74日目 6中m、
117日目 4中m、132日目 2rpm、153日目以降4中m
とした。円板槽は、運転開始後280日まで半円形と
し、280日目 (2000年 2月17日)以降、円板槽下に SS
の沈殿槽を取り付けた。流入水の'性状を表2に示す。
採水原水を 30分間静置後の上澄水を上澄水 BOD

















含 SSBOD濃度 30 "'" 1 OOOmg!l (61， 302mg!1) 
ろ液 BOD濃度 9 "'" 290mg!1 (36， 46mg!l) 
SS性 BOD濃度 25 "'" 900mg!1 (36， 245mg!l) 
上澄水 BOD濃度 25 "'" 480mg!1 (36， 125mg!1) 
全SS濃度 110 "'" 1100mg!1 (63， 310mg!1) 
易沈降性 SS濃度 40 "'" 860mg!1 (35， 247mg!1) 
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BOD濃度と運転経過日数








































































400 350 300 
全 BOD負荷量と除去量
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流入水量と流入基質 (BOD)濃度の変動が大きい
ため、全 BOD負荷量は 1.5~ 63kg/d旬、全 BOD除
去量は 1~ 52kg/day (BOD除去量は 1~ 46kg/day) 
となった。








図7は、図 6の全 BOD除去量および BOD除去
量と全 BOD負荷量との関係である。全 BOD負荷
量 63kg/dayで全 BOD除去量 52kg/day(除去率 82


























































処理水量は 57.8m 3/day (16200/ (300-20)となる。
ろ液流出水 BOD濃度 50mgllの場合、処理水量は
98.4 m 3/day (24600/ (300・50)、 ろ液流出水BOD濃


































理水量は 41.4m 3/day (11600/ (300・20)となる。ま
た、必要とする流出上澄水BOD濃度 50mgllの場合、
処理水量は 80.0m 3/day (20000/ (300-50)、 必要と
する流出上澄水 BOD濃度 100mgllの場合、処理水
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